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六
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
代
ま
で
に
向

作
用
が
確
さ
れ
る
數
種
の
物
が
實
際
に
使
用
さ
れ
た
―
乃
至
は
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
―
事
は
確
か
で
あ
っ
て
も
、
「
無
雙
傳
」
の
作
で
あ
る
薛
自
身
や
、
そ
の
作
品
を
共
有
し
た
で
あ
ろ
う
讀
た
ち
が
、
そ
う
し
た
向

作
用
を
持
つ
物
に
ど
れ
ほ
ど
の
知
識
を
有
し
て
い
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
今
日
見
る
こ
と
の
出
來
る
本
作
品
の
作
で
あ
る
薛
の
傳
記
に
關
す
る
	料
を
見
る
限
り
（
１
）、
彼
が
醫
學
・
學
に


し
て
い
た
と
さ
れ
る
記
は
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
見
當
た
ら
な
い
。
薛
と
と
の
關
を
示
す
事
柄
と
言
え
ば
、
『
語
林
』
に
、
そ
の
死
因
が
、
頃
之
暴
卒
、
時
以
爲
中
鴆
、
卒
年
四
十
三
。
と
あ
る
よ
う
に
、
「
鴆
」
の
毒
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
記

が
あ
る
の
み
で
あ
る
（
２
）。
假
に
百
讓
っ
て
、
薛
が
當
時
の
水
準
か
ら
見
て
、
一
定
以
上
の
醫
學
・
學
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
作
品
を
享
受
す
る
人
た
ち
―
ら
く
は
、
彼
と
同
じ
官
僚
乃
至
は
そ
の
予
備
軍
を
含
め
た
謂
「
士
大
夫
」
―
一
般
の
、
そ
の
方
面
に
對
す
る
知
識
の
水
準
が
、
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
必
が
あ
ろ
う
。
讀
の
現

を
く
考
え
ず
に
、
彼
ら
の
理
解
と
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
た
記
を
し
た
の
で
は
、「
奇
想
天
外
」
と
す
ら
思
わ
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
＊
＊
こ
の
方
面
に
關
す
る
當
時
の
知
識
人
た
ち
の
、
一
般
な
知
識
を
知
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
假
死
を
中
心
と
し
て
（
下
）

子
和
男
る
手
が
か
り
と
な
る
『

詩
』
や
、
「
無
雙
傳
」
を
收
す
る
『
太
廣
記
（
３
）』
、
更
に
は
小
稿
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
、
膨
大
な
料
を
提
供
し
て
く
れ
た
臺
灣
中
央
究
院
の

	文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
檢
索
し
て
も
、
醫
學
・

學
關
係
の
專
門
な
文
獻
以
外
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
向

作
用
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る

物
に
關
す
る
記
は
極
め
て
少
な
い
。
本
稿
（
中
）
で
檢
討
し
た
正
史
の
に
見
え
る
幾
つ
か
の
記
、
特
に
安
祿
山
が
の
邊
部
族
を
だ
ま
し
討
ち
に
し
た
際
に
使
用
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
「
莨
酒
」
の
名
が
、
或
い
は
當
時
の
人
々
の
口
端
に
上
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
は
す
る
も
の
の
（
４
）、
記
の
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
殆
ど
見
え
な
い
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
。
や
は
り
、
こ
う
し
た
向

作
用
の
あ
る
特
定
の

物
以
外
に
、
當
時
の
人
々
の
に
良
く
知
ら
れ
た

物
乃
至
は
處
方
―
そ
の
實
在
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
問
わ
ぬ
事
と
し
よ
う
―
を
先
ず
は
考
え
ね
ば
、
本
作
品
に
寄
せ
る
當
時
の
人
々
の
共
し
た
思
い
は
把
握
し
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
七
催
眠

、
醉

と
お
ぼ
し
き

物
で
手
を
試
み
た
と
さ
れ
る
人
物
と
し
て
廣
く
知
ら
れ
る
人
物
を
想
し
た
場
合
、
先
ず
名
が
出
る
の
は
何
と
言
っ
て
も
賈
佗
（
陀
）
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
知
の
り
、
こ
の
人
物
が
、
何
處
の
出
身
で
、
體
に
ど
う
い
う

物
を
用
い
て

醉
手
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

あ
っ
て
定
論
を
見
な
い
が
（
５
）、
沸
（
弗
）
な
る

品
を
使
用
し
て
外
科
手
を
行
っ
た
と
言
う
傳
承
は
、『
三
國
志
』
に
、
病
結
積
在
、
針


不
能
、
當
須
刳

 、
便
飮
其
沸
散
、
須
臾
便
如
醉
死
無
知
、
因
破
取
（
『
魏
書
』
卷
二
九
「
!佗
傳
」）
と
記
さ
れ
て
以
來
、
廣
く
知
ら
れ
る
で
あ
る
（
６
）。
し
か
も
、
右
の
『
三
國
志
』
に
、
醉
に
よ
る
昏
睡
"態
を
「
如
醉 、
死 、
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
#目
さ
れ
て
良
い
（
７
）。
「
無
雙
傳
」
の
$人
公
・
劉
無
雙
が
%山
&士
の
祕

を
飮
む
こ
と
に
よ
っ
て
'っ
た
"態
も
ま
た
、
「
死
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
死
と
い
う
も
の
の
(定
の
定
か
な
ら
ぬ
時
代
に
あ
っ
て
は
、
生
命
の
)了
、
つ
ま
り
文
字
り
の
死
と
、
意
識
や
身
體
機
能
の
停
止
乃
至
は
低
下
と
は
、
ほ
ぼ
同
一
*さ
れ
る
。
そ
う
し
た
一
時
な
「
死
」
を
も
た
ら
す

品
の
存
在
を
、
こ
の
!
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
三
集
58
佗
の
話
を
知
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
當
時
の
讀
た
ち
に
も
共
理
解
可
能
で
あ
り
、
何
に
對
し
て
も
實
事
を
求
め
る
こ
の
國
の
人
々
の
指
向
（
８
）
に
も
十
分
應
え
う
る
「
仕
掛
け
」
と
し
て
、
こ
の
「
假
死
」
が
知
さ
れ
る
余
地
が
出
來
る
。
確
か
に
、
「
無
雙
傳
」
の
作
・
薛
の
こ
の
不
思
議
な
假
死
は
人
々
の
意
表
を
つ
く
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
讀
が
「
奇
想
天
外
」
と
の
思
い
を
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
讀
に
く
共
理
解
さ
れ
な
い
事
柄
を
幾
ら
開
陳
さ
れ
て
も
、
物
語
が
書
か
れ
た
時
代
が
、
	代

な
小
の
念
の
確
立
し
た
今
日
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
本
作
品
が
作
ら
れ
享
受
さ
れ
た
時
代
が
、
今
を
遡
る
こ
と
千
數
百
年
の
代
で
あ
る
こ
と
を
想
す
れ
ば
、
そ
の
記
は
彼
ら
の
想
像
を
遙
か
に
超
え
て
、
も
は
や
衒
學


ペ
ダ
ン
チ
ッ
クと
す
ら
識
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
、
作
そ
の
人
に
何
ら
か
の
醫
學
・
學
に
つ
い
て
の
專
門

知
識
が
あ
っ
た
と
假
定
し
て
も
、
當
時
の
讀
一
般
の
こ
の
方
面
へ
の
知
識
の
度
合
い
を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
の
大
多
數
に
了
解
し
得
る
「
假
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
直
接

來
源
は
、
實
は
こ
の
邊
り
に
ち
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
＊
＊
更
に
、
も
う
一
つ
、
人
々
に
く
知
れ
わ
た
っ
た
「
再
生
の
」
を
も
せ
て
想
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
の
武
が
、
愛
妃
李
夫
人
を
失
っ
た
悲
し
さ
に
、
方
士
に
焚
か
せ
て
そ
の
魂
を
呼
び
出
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
「
反
魂
香
」
（
魂
香
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
管
見
で
は
「
反
魂
香
」
の
傳
は
、
齊
人
の
少
な
る
方
士
が
招
魂
の
技
を
得
て
い
る
と
稱
し
て
、
き
夫
人
の
を
帳
の
向
こ
う
に
見
せ
た
と
い
う
故
事
（
『
史
記
』
卷
十
二
「
孝
武
本
紀
」
）
と
、
武
に
仕
え
た
東
方
朔
の
と
傳
え
ら
れ
る
『

十
洲
記
』
（『
十
洲
記
』）
に
（
９
）、
武
の
征
和
三
年
（
九
〇
）、
氏
國
が
（
反
魂
樹
を
原
料
と
し
た
）
反
生
香
を
四
兩
（
 ）獻
上
し
た
。
雀
の
卵
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
色
は
!く
、
桑
椹
（
桑
の
實
）
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
は
中
國
に
は
な
い
香
だ
と
思
い
、
宮
殿
の
外
の
寶
物
庫
に
"め
さ
せ
た
。
（
中
略
）
後
元
元
年
（
八
八
）、
長
安
で
疫
病
が
流
行
し
、
數
百
人
が
發
病
し
、
そ
の
大
#が
死
し
た
。
は
試
み
に
（
寶
物
庫
に
收
め
て
あ
っ
た
）
氏
國
の
香
（
反
生
香
）
を
焚
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
三
ヶ
以
に
く
な
っ
た
が
皆
甦
っ
た
。
$香
は
三
ヶ
經
っ
て
も
%え
な
か
っ
た
云
々
（
&）。
と
あ
る
も
の
を
、
言
わ
ば
核
と
し
て
出
來
上
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
'子
）
59
が
、
こ
の
話
が
、
遲
く
と
も
代
に
は
現
在
良
く
知
ら
れ
る
形
で
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
は
、
『

詩
』
に
も
、
こ
の
話
を
踏
ま
え
た
と
考
え
ら
れ
る
「
反
魂
香
」
「
魂
香
」
を
歌
っ
た
詩
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
（
）。
と
り
わ
け
、
白
居
易
の
「
李
夫
人
」
と
題
す
る
作
品
は
、
ま
さ
し
く
李
夫
人
の
靈
を
反
魂
香
で
呼
び
出
し
た
と
い
う
故
事
を
歌
う
が
、
知
の
よ
う
に
彼
の
作
で
あ
る
「
長
恨
歌
」
の
後
部
分
に
、
こ
の
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
せ
考
え
て
も
、
中
迄
に
は
、
こ
の
話
が
多
く
の
人
々
の
	に
定

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
見
て
ほ
ぼ
	
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
又
令
方
士
合
靈

ま
た
方
士
を
し
て
靈
を
合
さ
し
め
玉
釜
煎
金
鑪
焚
玉
釜
に
煎
し
て
金
鑪 ろ
に
焚
く
九
帳
深
夜
悄
悄
九
の
帳 とば
りは
深
く
夜
悄
悄
反
魂
香
夫
人
魂
反
魂
香
は
す
夫
人
の
魂
夫
人
之
魂
在
何
許
夫
人
の
魂
何
許
い
ず
こに
か
在
る
香
引
到
焚
香
處
香
引
き
て
到
る
焚
香
の
處
…
…
勿
論
、
右
に
示
し
た
話
は
「
死
を
蘇
ら
せ
る
」
で
あ
っ
て
、
「
無
雙
傳
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
假
死
の
」
（
こ
の
場
合
は
、
品
で
あ
る
が
）
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
物
語
を
、
六
以
來
語
り
繼
が
れ
た
一
群
の
再
生
譚
と
同
じ
く
、
「
死
と
再
生
の
物
語
」
と
い
う
大
き
な
括
り
で
捉
え
な
お
し
た
場
合
、
「
無
雙
傳
」
も
右
の
「
反
魂
香
の
物
語
」
も
そ
の
範
疇
に
入
り
得
る
。
「
無
雙
傳
」
の
讀
が
、
こ
の
「
假
死
」
に
つ
い
て
讀
ん
だ
時
、
本
稿
（
上
）・
（
中
）
で
見
た
再
生
譚
と
同
樣
、
こ
の
物
語
を
も
同
時
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
し
て
も
少
し
も
不
自
然
で
な
い
し
、
作
で
あ
る
薛
も
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
作
っ
た
と
見
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
誰
も
が
知
っ
て
い
る
「
假
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
作
が
讀
一
般
の
「
意
表
を
つ
く
」
仕
掛
け
と
な
し
得
た
の
は
ど
の
點
に
あ
る
の
か
。
八
本
稿
ば
か
り
で
な
く
、
筆
が
こ
れ
ま
で
の
論
考
に
お
い
て
何
度
か
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
國
の
人
々
は
、
傳
統
に
詩
文
に
對
し
て
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
事
實
乃
至
は
事
實
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
事
柄
を
求
め
る
傾
向
が
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

と
い
う
も
の
を
、
多
く
の
作
も
讀

中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
三
集
60
も
共
理
解
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
傳
奇
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
假
に
彼
ら
の
求
す
る
事
實
と
は
少
な
か
ら
ず
離
れ
た
、
想
像
の
物
で
あ
る
こ
と
が
共
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
何
ら
か
の
典
據
を
持
つ
こ
と
が
く

求
さ
れ
た
。
そ
の
典
據
が
、
良
く
知
ら
れ
た
故
事
や
詩
文
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
先
行
す
る
傳
奇
、
更
に
は
志
怪
で
あ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
兎
に
も
角
に
も
人
々
の
共
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
結
び
う
る
話
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
で
あ
っ
た
（
）。
そ
う
し
た
況
下
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
妙
味
は
、
こ
う
し
た
多
く
の
人
々
の
知
っ
て
い
る
話
や
典
據
を
持
つ
言
を
、
い
か
に
巧
妙
に
組
み
合
わ
せ
、
物
語
の
何
處
に
配
置
す
る
か
と
い
う
點
に
こ
そ
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
多
く
の
人
々
の
知
る
話
や
典
據
の
あ
る
言
を
、
讀
	た
ち
の
思
い
も
つ
か
な
い
場
面
や
設
定
で
用
い
て
み
せ
る
。
そ
れ
を
讀
ん
だ
讀
	に
「
こ
の
手
が
あ
っ
た
の
か
。」
と
思
わ
ず
膝
を
打
た
せ
、
舌
を
卷
か
せ
る
―
そ
こ
に
こ
そ
、
傳
奇
作
	の
手
腕
の
見
せ
場
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
無
雙
傳
」
の
物
語
は
、

人
公
の
二
人
を
除
い
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
劉
無
雙
の
宮
中
か
ら
の
救
出
の
い
わ
ば
立
役
	で
あ
っ
た
古
押
衙
以
下
、
關
係
	
て
が
死
ん
で
し
ま
う
と
言
う
「
奇
な
」
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
あ
る
が
、
そ
の
展
開
は
『
越
春
秋
』
や
『

記
』
收
載
の
「
干
將
莫
也
」
の
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
（
上
）
で
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
「
無
雙
傳
」
は
、
物
語
が
世
に
出
た
頃
か
ら
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
對
し
て
に
少
な
か
ら
ぬ
批
が
集
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
干
將
莫
也
」
に
登
場
す
る
「
客
」
の
、
首
だ
け
と
な
っ
て
父
の
敵
を
討
と
う
と
す
る
「
赤
」
（
眉
尺
）
の
爲
に
、
自
ら
も
生
命
を
っ
て
助
太
刀
し
た
義
侠
心
に
富
ん
だ
行
い
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
作
	・
薛
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
更
な
る
奇
さ
を
い
求
め
た
あ
ま
り
に
、
目


の
爲
に
多
く
の
無
辜
の
生
命
を
奪
う
と
い
う
剩
な
演
出
を
試
み
た
こ
と
に
よ
り
、
少
な
か
ら
ぬ
讀
	に
和
感
を
か
せ
て
し
ま
っ
た
爲
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
、
い
わ
ば
「
瑕
疵
」
が
あ
り
な
が
ら
、
後
世
ま
で
こ
の
物
語
が
生
命
を
保
ち
得
た
の
は
、
右
の
よ
う
な
良
く
知
ら
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
假
死
」
を
使
用
し
て
の
劉
無
雙
救
出
劇
と
言
う
讀
	の
意
表
を
つ
く
演
出
が
效
果
を
上
げ
た
爲
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
「
假
死
」
な
る
も
の
も
、
實
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
來
源
を
持
つ
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
を
「
死
な
な
い
限
り
は
出
は
不
可
能
」
と
さ
れ
た
當
時
の
宮
中
か
ら
の
救
出
劇
に
使
用
し
た
點
に
こ
そ
、
物
語
の
妙
味
と
作
	の
手
腕
と
が
發
揮
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
先
行
の
論
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
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考
の
よ
う
に
こ
の
物
語
を
た
だ
單
に
「
奇
想
天
外
」、「

無
稽
」
と
の
み
見
る
こ
と
は
、
記
し
た
こ
の
國
の
傳
統
な
詩
文
を
く
無
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
假
死
	な
る
も
の
の
直
接
來
源
が
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
實
在
乃
至
は
實
在
し
た
と
考
え
ら
れ
た
向



	に
あ
っ
た
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
讀
一
般
に
了
解
さ
れ
る
背
景
と
し
て
、①
再
生
譚
（
復
生
譚
）
②
佗
の
外
科
手

③
反
魂
（
魂
）
香
の
三
種
の
話
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
作
薛
も
當
然
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
物
語
を
作
っ
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
當
時
の
讀
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
讀
み
繼
が
れ
て
い
っ
た
の
で
は
無
い
か
。
結
語
以
上
、
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
見
え
る
「
假
死
	」
に
焦
點
を
絞
っ
て
考
察
し
た
が
、
こ
の
物
語
に
言
う
「
假
死
	」
が
く
の
作
の
獨
創
と
見
る
な
ら
―
今
日
の
我
々
の
感
覺
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
う
見
た
い
で
は
あ
る
が
―
、
右
に
べ
た
よ
う
な
詩
文
を
持
っ
た
當
時
の
讀
た
ち
に
、
果
た
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
後
世
ま
で
も
傳
承
さ
れ
得
た
か
否
か
、
大
い
に
興
味
の
あ
る
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
物
語
を
受
容
し
た
後
世
の
人
々
が
、
こ
う
し
た
事
を

く
知
ら
な
く
と
も
、
そ
の
意
表
を
つ
く
「
奇
想
天
外
」、「

無
稽
」
と
す
ら
思
わ
れ
る
物
語
の
展
開
に
の
み
目
し
、
純
粹
に
面
白
く
思
っ
た
―
代
の
讀
に
も
そ
う
し
た
人
々
が
居
た
で
あ
ろ
う
事
は
排
除
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
―
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
の
物
語
を
は
じ
め
に
受
容
し
た
當
時
の
讀
の
多
く
は
、
こ
の
假
死
	の
背
景
と
な
っ
た
幾
つ
か
の
物
語
を
思
い
出
し
つ
つ
、
そ
の
展
開
を
樂
し
み
、
作
で
あ
る
薛
も
ま
た
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
讀
を
樂
し
ま
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
た
方
が
そ
の
實
態
に
よ
り
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
※
本
稿
を
書
く
き
っ
か
け
は
、
一
九
九
九
年
、
訪
問
學
と
し
て
北
京
大
學
に
滯
在
し
た
時
に
、
機
會
を
得
て

大
學
の
葛
兆
光
氏
と
會
見
し
た
際
、
筆
の
問
題
提
に
對
し
て
氏
が
贊
同
し
、
「
假
死
	の
來
源
は
、
當
時
、
實
在
乃
至
は
實
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
何
ら
か
の
	物
が
關
わ
っ
て
い
る
と
思
う
。
私
は
現
在
時

が
な
い
の
で
、
な
か
な
か
べ
ら
れ
そ
う
に
な
い
の
で
（
）、
貴
方
が
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
三
集
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べ
て
は
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
言
わ
れ
、
意
を
く
し
た
事
に
よ
る
。
以
來
、
數
年
の
年
が
經
し
、
書
き
上
げ
た

容
が
果
た
し
て
氏
の
得
の
い
く
も
の
と
仕
上
が
っ
た
か
否
か
は
心
許
な
い
が
あ
る
が
、
氏
の
助
言
に
對
す
る
現
段
階
で
の
中
	
報

と
し
、
今
後
も
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）
北
宋
・
王

お
う
と
う
『
語
林
』
卷
四
「
容
止
」
、
北
宋
・
司
馬
光
『
治
鑑
』
卷
二
五
〇
「
紀
」
六
六
「
咸
元
年
」
、
・
王
夫
之
『
讀
鑑
論
』
卷
二
六
「
宣
宗
」
九
、
・
勞
格
・
趙
鉞
『

書
省

官
石
題
名
考
』
卷
一
二
「
部
員
外
」
等
。
（
２
）
こ
の
「
鴆
」
が
、
と
血
液
に
毒
を
持
つ
と
い
う
傳
で
名
高
い
鳥
で
は
な
く
、
毒
物
一
般
を
指
す
こ
と
は
ほ
ぼ
	
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
鴆
鳥
の
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
本
稿
（
中
）
の

28を
參
照
。
（
３
）
亦
凡
公
圖
書
U
R
L
:h
ttp
:/
/
w
w
w
.sh
u
k
u
.n
et:8080/
n
o
v
els/
cla
ssic/
ta
ip
in
g
g
j/
tp
g
j.h
tm
l
な
ど
『
太
廣
記
』
文
や
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
す
る
サ
イ
ト
は
複
數
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
最
で
は
特
に
大
陸
か
ら
陸
續
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
電
子
文
獻
C
D
-R
O
M
に
も
『
太
廣
記
』
は
收
さ
れ
、
文
が
容
易
に
檢
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
４
）
も
っ
と
も
こ
の
名
が
見
え
る
の
は
、
正
史
で
は
な
く
『
治
鑑
』
（
卷
二
一
六
「
玄
宗
天
寶
九
載
」
の
）
で
は
あ
る
が
。
詳
細
は
本
稿
（
中
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
（
５
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
項
を
書
く
上
で
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
加

喜
光
『
風
水
と
身
體
』（
本
稿
〔
中
〕
の
４
參
照
）
が
詳
細
で
あ
る
。
（
６
）
中
以
、
兒
童
の
 育
書
と
し
て
、
廣
く
讀
ま
れ
た
李
瀚
『
蒙
求
』
に
も
、「
王
喬
雙 そ
う鳧 ふ
」（
王
喬
は
任
地
か
ら
!
"に
行
く
の
に
二
#の
鳧
（
け
り
）
と
な
っ
て
飛
ん
で
行
っ
た
と
い
う
故
事
）
と
共
に
、「
$佗
五
禽
」
（
$佗
は
老
%を
防
ぐ
の
に
鳥
獸
の
動
き
に
學
ん
だ
五
禽
の
戲
と
い
う
&動
を
し
た
と
い
う
故
事
）
の
項
が
設
け
ら
れ
、
'沸
に
よ
る
手
(に
つ
い
て
も
言
)さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
、
い
か
に
こ
の
傳
承
が
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
か
が
良
く
わ
か
る
。
（
７
）
こ
の
「
醉
死
」
は
、「
酒
に
醉
っ
て
死
ぬ
」（
傅
奕
、
*山
白
雲
人
也
。
因
酒
醉 、
死 、
、
嗚
呼
哀
哉
〔
『
+
書
』
七
九
「
傅
奕
傳
」
等
）
と
と
る
こ
と
の
出
來
る
用
例
が
大
,を
占
め
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
「
酩
酊
し
て
意
識
を
失
っ
た
態
」
を
言
う
と
見
て
良
い
。
こ
の
態
が
持
續
す
れ
ば
、
そ
の
先
に
は
當
然
本
當
の
「
死
」
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
譯
で
、
古
い
時
代
の
人
々
が
、
生
死
の
	に
あ
る
態
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
-
.記
』
卷
十
九
に
あ
る
有
名
な
「
千
日
酒
」
の
話
で
は
、
一
杯
で
千
日
	醉
い
が
持
續
す
る
酒
を
飮
ん
だ
人
を
「
醉
死
し
た
」
―
こ
の
場
合
は
、
本
當
に
醉
っ
て
死
ん
だ
―
と
/
0し
た
家
族
に
よ
り
埋
1さ
れ
、
そ
の
三
年
後
、
酒
を
釀
し
た
狄
希
が
2を
掘
り
3
さ
せ
る
と
、
何
と
そ
の
人
は
生
き
て
い
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
話
が
當
時
「
事
實
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
當
時
の
人
々
の
死
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
4子
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に
對
す
る
定
が
、
い
か
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
（
８
）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
本
稿
（
上
）
に
於
い
て
も
に
指
摘
濟
み
で
あ
る
（
當
該
論
文
本
文
び
同
論
文

17參
照
）。
（
９
）
し
か
し
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
書
』
の
東
方
朔
傳
に
は
そ
の
作
の
こ
と
は
出
て
お
ら
ず
、
後
代
の
ら
く
は
	

の
徒
の
手
に
な
っ
た
考
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
（
10）

の
一
兩
は
、
一
五
グ
ラ
ム
少
々
。
（
11）
王
根
林
校
點
（
上
古
出
版

『
魏
六
筆
記
小
大
』
〔
同
刊
、
一
九
九
九
年
）
を
參
照
し
て
譯
出
。
（
12）
◎
「
反
魂
香
」
の
例
①
反 、
魂 、
香 、
夫
人
魂
、
夫
人
之
魂
在
何
許
（
白
居
易
「
李
夫
人
」
（
「
新
樂
府
」
其
三
六
、『
』
卷
四
二
七
）
②
聞
融
峯
下
、
靈 、
香 、
似 、
反 、
魂 、
（
陸
龜
蒙
「
寄
南
岳
客
乞
靈
蕪
香
」
『
』
卷
六
二
七
）
◎
「
魂
香
」
の
例
①
有
潛
血
、
香 、
無
卻
反 、
魂 、
（
竇
常
「
涼
國
惠
康
公
挽
歌
」、『
』
卷
二
七
一
）
②
同
如

、
惠
比
反 、
魂 、
香 、
（
竇
羣
「
奉
酬
西
川
武
相
公
晨
興
友
見
示
之
作
」、『
』
卷
二
七
一
）
③
盡
素
車
秋
外
、
欲
將
身
贖
反 、
魂 、
香 、
（
竇
鞏
「
哭
呂
衡
州
八
 中
」
『
』
卷
二
七
一
）
④
何
勞
卻
睡
、
不
驗
反 、
魂 、
香 、
（
張
!「
南
宮
歎
亦
"玄
宗
#恨
太
眞
妃
事
」、『
』
卷
五
一
〇
）
⑤
反 、
魂 、
無
驗
$
、
%
、
滅
、
埋
血
空
生
碧
愁
（
&庭
'「
馬
嵬
驛
」、『
』
卷
五
七
八
）
⑥
玉
爲
(體
依
稀
見
、
香 、
號 、

、
魂 、
容
易
迴
（
韓
)「
湖
南
*
+一
,再
發
偶
題
於
+
-」
、
『
』
六
八
〇
。
な
お
、
本
詩
は
、
『
』
卷
七
四
九
に
も
、
李
中
「
悼
懷
王
喪
妃
」
と
し
て
、
く
同
じ
も
の
を
載
せ
て
い
る
）
⑦
多
多
病
年
應
促
、
早
.名 、
香 、
爲 、

、
魂 、
（
楊
莱
兒
「
和
趙
光
/題
壁
」、
『
』
卷
八
〇
二
）
⑧
東
風
未
肯
隨
0
1、
又
蘖
2
、
香 、
與 、

、
魂 、
（
無
名
釋
「
古
*」
、
『
』
卷
八
五
一
）
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
後
日
稿
を
改
め
て
詳
細
に
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
（
13）
こ
の
傾
向
は
、
「
杜
子
春
傳
」
に
關
す
る
一
3の
論
考
で
詳
し
く
考
察
し
た
。
拙
稿
「
4代
傳
奇
『
杜
子
春
傳
』
に
關
す
る
一
考
察
」
一
～
五
參
照
（『
日
本
文
學
5究
』、
*光
女
學
院
大
學
日
本
文
學
會
、
一
九
九
二
～
一
九
九
九
年
）。
（
14）
葛
氏
は
『
中
國
思
想
史
』
（
復
旦
大
學
出
版
）
第
一
卷
を
年
に
出
さ
れ
、
當
時
は
二
〇
〇
〇
年
末
に
出
版
さ
れ
た
第
二
卷
の
執
筆
中
で
あ
っ
た
。
「
6し
い
の
で
時
7が
取
れ
な
い
」
と
の
發
言
は
、
直
接

に
は
こ
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
多
6な
時
7を
8い
て
會
見
し
て
く
だ
さ
っ
た
葛
兆
光
氏
に
こ
こ
で
謝
意
を
示
す
と
共
に
、
そ
の
會
見
の
仲
介
の
勞
を
執
っ
て
く
だ
さ
っ
た
當
時
の
筆
9の
受
け
入
れ

官
で
あ
っ
た
葛
曉
:
北
京
大
學
中
國
語
・
中
國
文
學
系
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授
に
深
い
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
子
）
65
